The relationship between the difficult tendency in emotion regulation and activation, consequences of distraction by Shinoura, Tomoki & Sakai, Motohiro









The relationship between the difficult tendency 
in emotion regulation and activation, consequences of distraction 
 
Tomoki Shinoura1)，Motohiro Sakai2) 
1)East Itano Youth Guidance Center 
2) Graduate School of Technology, Industrial and Social Sciences，Tokushima University 
 
Abstract 
 Behavioral Activation (BA) is an effective treatment for depression. Although there are various manualized 
approaches if ones cannot simply activate in BA，the way to regulate ones’ emotion before behavior activation is 
not established. If ones have difficulty regulating ones’ emotion，they more frequently avoid than activate. Although 
most people use distraction as emotion-regulation strategies，distraction gets their moods worse. The purpose of 
this study was to examine difference in daily activities，and consequences of distraction by patterns of the difficulty 
in emotion regulation during coping for depression. The result of cluster analysis on Japanese version of the 
Difficulties in Emotion Regulation Scale(J-DERS) showed three clusters: (a)highly difficult emotion-regulating 
group (b)moderately difficult emotion-regulating group (c)low difficult emotion-regulating group. Moreover，it was 
indicated that highly difficult emotion-regulating group conducted more frequently avoidant responses from 
emotion and daily avoidance. Therefore，they had difficulty in confrontation with something to be dealt with. These 
results suggested that decreasing avoidant behaviors and instructions of effective distraction to regulate dysphoric 
moods before behavior activation is effective strategy for highly difficult emotion-regulating group. 
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2.調査対象者 




有効回答は 340 名(男性 160 名，女性 178 名，不明















7 項目の合計 14 項目について，「1：全くしない」
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“私は数多くのさまざまな活動を行った”など「活
性化」5 項目，“私は嫌な気分から目を背けるよう
な活動を行った”など「回避」3 項目の合計 8 項目
について，「0：まったくあてはまらない」から「6：
完全にあてはまる」の 7 件法で回答を求めた。 
⑤日本語版感情制御困難性尺度(Japanese version 

















































各尺度の記述統計量および α 係数を Table 1 に




Table 1. 各尺度の記述統計量および α 係数 
 平均値 標準偏差 α係数 
年齢 19.55 2.22 ― 
反応スタイル尺度    
気分転換的気そらし反応 19.74 3.73 .80 
回避的気そらし反応 17.32 4.27 .90 
気晴らしのプロセスに関す
る尺度 
   
目標明確化 17.74 4.37 .86 
気分悪化 25.31 6.72 .86 
気分緩和 15.24 3.54 .85 
BADS-SF    
活性化 14.35 5.37 .81 
回避 7.61 3.67 .72 
J-DERS    
行動統制困難 11.68 3.72 .84 






















第 1 クラスターは 79 人で，行動統制困難の平
均得点が 7.09 点，感情制御方略の少なさの平均得
点が 6.75 点と 3 クラスターの中で最も低かった
ため，「低困難群」と名づけた。第 2 クラスターは
32 人で，行動統制困難の平均得点が 18.38 点，感
情制御方略の少なさの平均得点が 17.41 点と 3 ク
ラスターの中で最も高かったため，「高困難群」と
名づけた。第 3 クラスターは 229 人で，行動統制
困難の平均得点が 12.32 点，感情制御方略の少な




























因の分散分析および多重比較の結果を Table 3 に
示した。
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 
1.気分転換的気そ
らし反応 
-                 
2.回避的気そらし
反応 
.33 * -               
3.目標明確化 .24 * -.21 * -             
4.気分悪化 -.08  .22 * -.28 * -           
5.気分緩和 .37 * .08  .65 * -.35 * -         
6.活性化 .29 * -.05  .36 * -.27 * .33 * -       
7.回避 .05  .30 * -.24 * .38 * -.15 * -.14 * -     
8.行動統制困難 .10  .19 * -.19 * .34 * -.06  -.04  .39 * -   
9.感情制御方略の
少なさ 
-.04   .12 * -.29 * .50 * -.25 * -.13 * .35 * .74 * - 
Table 2. 各下位尺度における相関係数 
 
* p<.05 
— 12 — 
 
Figure 1. 感情制御困難傾向のパターン 
 
 








F   
気分転換的気そらし反応 20.5 19.57 19.92 1.01 n.s. 
回避的気そらし反応 19.22 17.29 16.65 4.24 *高困難群>中困難群，低困難群 
目標明確化 15.59 17.53 19.23 9.12 *高困難群<中困難群<低困難群 
気分悪化 30 26.04 21.28 26.97 *高困難群>中困難群>低困難群 
気分緩和 14.19 15.15 15.92 3.00 n.s. 
活性化 13.91 14.24 14.85 .50 n.s. 
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行った結果，高困難群は他の 2 群より気分が悪化
しやすい。⑥気晴らしを行った結果，高困難群は
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